









































































5tudv of time variatioJls of cosmol!enIc nuclidc Bc-7 in surfacc air at 
ヱ迎辺良包
Cosl1oger山川clidesw凶 longhalf-lives， sllch as 可示元司吾e，日l巴lseflltools 
for reconstructing the earth environl1ent and the solar activities in the ]last 
When we try to estil1ate the solar activity in old til1es llsing the cosl1ogenic 
nllclides， itis ill]lOrtant to know in detail the relationshi]ls between the till巴
variations of the coslllogenic nllclide concentrations and of the Sllnspot nllmbers and 
the cosmic rays at the present time. Hence， w巴 havebeen continllollsly observing 
daily 7Be concentrations in surface air since 2000， atwhich time the solar activity 
was maximllm in the 23，1 solar cycle. The observation location is in Yamagata in 
Japan (38.250 N， 140.350 E). Althollgh the half-life of 7Be is 53 days shorter than 
those of 14C and IOBe， itis reliable to investigate time variations shorter than one 
year for air-l1ass 1l10tion. Moreover， 7Be is a well-known tracer in the atl10sphere 
that is llnaffected by artificial effects sllch as atol1ic bomb experiments 
Using the daily 7Be concentrations over 8 years u]l to 2007， atwhich time the 
solar activity was all10st minimllm， the yearly profile of 7Be conc巴ntratlonsIS 
c¥erivec¥ anc¥ is cOl1parec¥ with the yearly til1巴 profileof nelltron-l1onitoring c¥ata at 
Thllle， which re]lresents the galactic cosmic-ray intensity. However， the variability 
of the 7Be concentrations between at th巴ll1aXimllmanc¥ the l1inil11l1 is so large that 
it cannot be explainec¥ by the variability of the nelltron-l1lonitoring c¥ata. H巴nce，
consic¥ering the solar modlllation of the cosl1ic-ray energy sp巴ctrum and the 
geol1agnetic cllt-off rigidity， the ]lrOdllction rates at several latitlc¥es are calclllatec¥ 
for the tro]los]lhere and stratos]lhel巴inthe northern hel1is]lhere llsing the sil1ulation 
program. The yearly profile of 7Be concentrations in Yamagata from the solar 
l1aXimllm to minil111m im]llies the trans]lort of air l1ass at the higher latitlc¥e anc¥/ol 



















結果とその考察を記述している。 8年間の平均濃度は， 3. 97 mBq/m'であり、太陽黒点数の変動お
よび宇宙線強度変動とそれぞれの相関係数が 0.84および0.94と非常によい相関があることが観
測として明らかにした。しかし、変動解析により太陽活動に関連した宇宙線強度の増加率が12.2 
覧であるのに対してBe-7濃度の増加率は37.必と大きな伎であるととを示し、宇宙線からのBo-7の
生成量のシミュレーション結果との比較から山形(中緯度)の大気中80-71立、高緯度 (50~60度
)帯から流入している可能性を太陽活動に伴う変動から初めて示した。さらに、年変動の詳細構
造の解析から、太陽風速度変化および地磁気擾乱に関連していると考えられる変動成分を検出し
た。また、 Be-7濃度の季節変動とオゾン濃度変動の考察から春、秋の二山構造と大気鉛直運動の
関係を明らかにした。
第5章では、本研究の結論をまとめて記述している。
本研究に関する中心となる研究成果は、申請者を筆頭著者とする英文論文1編が国際専門誌
に掲載済みである。また、国際会議では3件の研究成果発表を行っている。以上より、本論
文の内容は十分に博士学位論文に値すると判断し、合格左判定した。
最終試験の結果の要旨
公聴会における学位論文の内容を要約した約1時間の口頭発表を最終試験とした。研究の目
的、意義、方法、結果、考察、結論の発表内容は関係する専門分野について十分な深い知識
を持ち、順序立ててまとめた説明ができた。また、内容に関わる多数の質疑に対して、すべ
て自分の蓄積した知識を基~:::的確に応答しており、課程博士としで十分な能力を有している
と認め、最終試験者?合格と判定した。
